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出典） S. Szreter and G. Mooney, “Urbanisation, mortality and the standard of living debate ; new estimates of the expec-




























































































































































〔後記〕 本論で題材とした Jan de Vries, The In-
dustrious Revolution（２００８）が出版された翌年の
図２ イングランド・ウェールズにおける粗死亡率と乳児死亡率（５年移動平均）
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